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This paper overviews the use of assistive technologies (ATs) by dyslexic students in British 
education. The paper first discusses the definition and types of ATs, followed by the actual 
condition of provision and use of ATs in each educational phase, with reference to policies and 
issues. The paper lastly discusses implications for Japanese as part of modern foreign 












多い（Pino & Mortani, 2014; Reid, 2009）。 
英国では、公的な支援が法制化されている specific learning difficulties（以下 SpLDs、
いわゆる学習障害）の一つに認定されている。ディスレクシアの頻度が高いとされる
アルファベット圏に属する英国では、人口の 10％がディスレクシアであるとも言われ
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ている（British Dyslexia Association、以下 BDA）。また、英政府の最新の統計によると、
英国の大学生の約 5％が何らかの SpDLs を持っており（Times Higher Education, 2015）、そ
のうち最も多いのがディスレクシアである。英国の教育現場において、ディスレクシ
アを抱える学習者がいることは、ほぼ当たり前の光景であると言える。 
BDA はディスレクシアの定義の中で、“It tells to be resistant to conventional teaching 
methods, but its effect can be mitigated by appropriately specific intervention, including the 





これらの機器は assistive technologies1（以下 AT）、assistive learning technologies（ALT）、
または映像メディアなどの視聴覚教材や E ラーニング、モバイル・ラーニングに関わ
るテクノロジーの場合は information and communication technologies（ICT）などと呼ば
れている。2010 年には AT の普及と啓蒙を図ることを目的として、British Assistive 






2. AT の定義、分類、用途 
AT とは、「学習を支援する、あるいは可能にする様々なテクノロジー」のことを指









 BDA Technology URL: http://bdatech.org/ 
 SENDirect  URL: https://sendirect.org.uk/ 
 Dyslexia Action URL: http://www.dyslexiaaction.org.uk/ 
 Dyslexic.com  URL: http://www.dyslexic.com/ 
 Inclusive Technology URL: http://www.inclusive.co.uk/（SpLDs 全般対応の
サイト） 
 AT はその目的別に、大きく分けて三種類のタイプに分類できる（Abbott et al., 2013; 







































専用に開発されたテクノロジーで補うのが一般的である（McKnight & Davies, 2012）。 
 
3. AT へのアクセスと使用実態 
3.1 AT の導入を促す法律 




つある。1995 年に制定された Disability Discrimination Act （改正され現在は Equality Act 





& Davies, 2012）。さらに、2006 年 12 月、国連総会において「障害者の権利に関する




的規定はない（McKnight & Davies, 2012）。 
 










（McKnight & Davies, 2012）。 
 
3.3 初等・中等教育課程における AT へのアクセス（5〜18 歳まで） 
 英国では小学校が５歳から 11 歳まで、11 歳から 18 歳までが中等教育課程に当たる。
2～3 学年ごとに１から５までの Key Stage という一つの段階にまとめられており、そ
の Key Stage 毎に日本の学習指導要領に当たる National Curriculum（NC）が定められ








画の過程で検討される。また、第９学年（Key Stage 3 から 4 への移行期）になると、




















場合、学校の所有物となる（McKnight & Davies, 2012）。 
 

















信をつけることにあると言われている。（McKnight & Davies, 2012）。 
Draffin et al.（2007）が、ある AT 開発会社に登録したディスレクシアを持つ大学生
455 名に行った電話インタビュー調査（回収率 99.6％）によると、ディスレクシアを
持つ学生が診断で必要とされて支給された AT には、一般的なパソコンのほかに、ス










 スキャナー（使用率 76.3％、うち、OCR 付 86.4%） 
 音声録音機器（使用率 76.3％） 
ソフトウェア： 
 テキスト音読機能（使用率 79.8％） 
 マインドマップ（使用率 76.9％） 
 音声認識機能付き辞書（使用率 36.3％） 
 音声認識機能（使用率 30.3％） 
 タイピング補助機能（使用率 28.1％） 
 上記の傾向は、より最近の報告でも変わっていない。さらに、パソコンに加え、ス
マートフォンを持つ学生も 100％に近づいており、MP3 プレーヤーの所有率も７割近
くを占めている（Seale et al. 2014）。より身近なテクノロジーが AT として使われやす
くなってきていると言える。 
































側面である。（McKnight & Davies, 2012; Nalavany et al., 2013） 
 
3.5 生涯教育、職場における AT の使用 
 生涯教育の現場は、政府の支援が最も届きにくいところである。DSA は大学・大学
院修了まで支給されるが、生涯教育のコースは対象外である。BDA が電話やメールに
よる相談室を設けているのみである（McKnight & Davies, 2012）。 






に IT トレーニングを受けさせ、社内に専属の IT トレーナーを置くことも試みている
（McCusker, 2013）。 
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立つ AT との間に隔たりがある可能性である。 
外国語学習を支援する AT には、多感覚を用い、繰り返し、自分のペースで学べる








































参考文献   
Abbott, C., Brown, D., Evett, L., & Standen, P. (2014). Emerging issues and current trends in 
assistive technology use 2007–2010: practising, assisting and enabling learning for all. 
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 9(6), 453-462. 
日本語教育実践研究第 3 号 2016 pp.67-77 
76 
 
British Assistive Technology Association. Retrieved February 26th, 2016, from 
http://www.bataonline.org/ 
British Dyslexia Association. Retrieved February 29th, 2016, from 
http://www.bdadyslexia.org.uk/about-us.html 
BDA Technology. Retrieved January 28th, 2016, from http://bdatech.org/ 
Crombie, M. (2013). Foreign languages for learners with dyslexia – Inclusive practice and 
technology. In E. V. Beltrán, C. Abbott & J. Jones (Eds.), Inclusive Language Education 
and Digital Technology. Bristol: New Perspectives on Language and Education. 
Department of Education and Skills. (2002). Languages for All: Languages for Life, A Strategy 
for England. Retrieved February 29th, 2016, from 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.u
k/publications/eOrderingDownload/DfESLanguagesStrategy.pdf 
Draffan, E. A., Evans, D. G., & Blenkhorn, P. (2007). Use of assistive technology by students 
with dyslexia in post-secondary education. Disability and Rehabilitation: Assistive 
Technology, 2(2), 105-116. 
Dyslexia Action. Retrieved February 13th, 2016, from http://www.dyslexiaaction.org.uk/ 




Inclusive Technology. Retrieved February 13th, 2016, from http://www.inclusive.co.uk/ 
Jones, J. (2013). Modern foreign languages as an inclusive learning opportunity: Changing 
polocies, practices and identities in the languages classroom. In E. V. Beltrán, C. Abbott 
& J. Jones (Eds.), Inclusive Language Education and Digital Technology. Bristol: New 
Perspectives on Language and Education. 
Lewthwaite, S. (2014). Government cuts to Disabled Students’ Allowances must be resisted. 
Disability & Society, 29(7), 1159-1163. 
McCusker, M. (2013). Literacy software supports the development and performance of staff 
with dyslexia: a case study from Transport for London. Development and Learning in 
Organizations: An International Journal, 27(5), 18-20. 
McKnight, L., & Davis, C. (2012). Current perspectives on assistive learning technologies. 
2012 review of research and challenges within the field. The Kellogg College Centre for 
Research into Assistive Learning Technologies. University of Oxford. 
Nalavany, B. A., L.W. Carawan, S. Sauber (2015). ‘Adults with Dyslexia, an Invisible 
Disability: The mediational role of concealment on perceived family support and 








Pino, M. & Mortari, L (2014) ‘The Inclusion of Students with Dyslexia in Higher Education: A 
systematic review using narrative synthesis’ Dyslexia 20, 346-369. 
Reid, G. (2013) Dyslexia and Inclusion: Classroom approaches for assessment, teaching and 
learning [Second edition]. London. Routledge.  
Seale, J., Georgeson, J., Mamas, C., & Swain, J. (2015). Not the right kind of ‘digital capital’? 
An examination of the complex relationship between disabled students, their technologies 
and Higher Education institutions. Computers & Education, 82, 118-128. 
SENDirect. Retrieved February 13th, 2016, from https://sendirect.org.uk/ 
Times Higher Education. (Dec 15, 2015) ‘The market will drive out dyslexic students’ 
Retrieved January 27th, 2016, from 
https://www.timeshighereducation.com/comment/the-market-will-drive-out-dyslexic-stud
ents 
 
